








































Effects of Autistic Tendencies on University Life Satisfaction as 
Mediated by Self-efficacy and Friendship
    We examined the effects of autistic tendencies on university life 
satisfaction by analyzing generalized self-efficacy and relationships 
with friends. The subjects were 275 university students. Autistic 
tendencies were shown to affect the degree of university life 
satisfaction as expressed through generalized self-efficacy and 
relationships with friends (making new friends, satisfaction with 
friendships, and friends’ demands). Among women, greater autistic 
tendencies were correlated with difficulty in forming a group of 
friends, thereby apparently lowering university life satisfaction. It 
also appeared that women with greater autistic tendencies faced 
more difficulty in making close friends as they avoided becoming 
too socially involved. However, for men, autistic tendencies were not 
directly correlated with making close friends and forming a group 
of friends. It appeared that men with greater autistic tendencies had 
reduced self-efficacy which in turn made it difficult for them to form 
close friendships or a group of friends, thereby lowering university 
life satisfaction.
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要因であることが指摘されている（Leary 
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自閉症傾向低群 70.30 16.03 15.76 21.67  8.68  4.11  3.72
（AQ≦25） （12.23） （ 3.90） （ 4.05） （ 4.76） （ 2.51） （ 0.93） （ 1.00）
自閉症傾向高群 61.10 13.77 13.05 21.81 10.30  3.67  3.40
（AQ≧26） （10.21） （ 4.00） （ 4.15） （ 5.20） （ 2.74） （ 0.91） （ 1.12）
全体 67.86 15.43 15.04 21.71  9.11  4.00  3.64
（12.39） （ 4.05） （ 4.12） （ 4.87） （ 2.67） （ 0.95） （ 1.04）














































社会的スキル .71＊＊ －.49＊＊ －.33＊＊ －.42＊＊ －.13＊ .19＊＊ －.27＊＊ －.18＊＊
注意の切り替え .61＊＊ －.34＊＊ －.11 －.21＊＊ .08 .07 －.09 －.15＊
細部への注意 .27＊＊ .11 －.03 －.06 －.00 .04 －.01 －.05
コミュニケーション .74＊＊ －.35＊＊ －.10 －.16＊＊ .04 .18＊＊ －.09 －.10

















所属集団の獲得 －.32＊＊ .38＊＊ .74＊＊
理解・評価・関与欲求 －.03 .04 .25＊＊ .20＊＊
過剰関与回避欲求 .25＊＊ －.20＊＊ －.20＊＊ －.13＊ .25＊＊
友人関係満足度 －.20＊＊ .35＊＊ .62＊＊ .58＊＊ .09 －.21＊＊



























































22.88 67.57 15.22 14.81 21.89  9.37  3.96  3.66
（ 5.52） （12.59） （ 4.05） （ 4.27） （ 5.33） （ 2.66） （ 1.02） （ 1.04）
女性
21.04 68.06 15.58 15.20 21.57  8.93  4.02  3.62
（ 6.21） （12.29） （ 4.06） （ 4.01） （ 4.54） （ 2.66） （ 0.89） （ 1.05）
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